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Studies on Forestry AccOunting in Price Level Changes
―
Investigation of Earning and Outlay Calculation Method―
Tetsuzo KURIMURA
The results obtained by this investigation on ばEarni g and Outlay Calculation
MOthOd" (麒Geldmよssig bestinlmte Rechnung" based on 【tEinnahmen  und
Ausgabenrechnung")are as foHows:
l This accounting method is a very peculiar and non‐generaliz d accounting
method to be applied Only to the sustained yield forest management of strict sirnple
reproduction ln this methOd)all accrued costs in a fixed period (One year)are
considered as periodic costs,even if in the case Of expansive affOrestation carried out
by conversion of tree species, or, identicaHy, any cost of refOrestation and tending
costs are not considered as capital expenditure And all reali2ed revenues in the period
are considered as periOdic revenue, even if in the case Of final cutting in a sma‖er
quantity of v01ume than standard(prearranged)quantity Therefore,correct prOfit in
forest management can not be calculated except in the case of strict simple
reproduction
2 Generalized fOrstry accounting method ought to be in accordance n/ith the
principle of rnatching cost MIith revenue,especiaHy lnatching as cost‐accounting.That
is,ali cOsts of reforestation and tending costs Ought to be dealt M′ith as capital
expenditure_Only by this accOunting method,can cOrrect profit be calculated either
in expanded  reproduction Or in reproduction on a regressive scale in forest
management









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(借方)造 林 費 70万円 (貸方)現 金 70万円
(仕方)林木育成資産 70万円 (貸方)造林費 70万円
そこで決算したとすると,次のようになる。
損 益 計 算 書
立木売上原価400
















(借方)現 金 430万円  (貸方)立木売上 430万円


















現  金 860



































































































































































































































(借方)造林費 30万円   (貸方)現 金 30万円
(借方)保育費 20万円   (貸方)現 金 20万円
②年度末決算時点では造林費保育費は集計して林
木育成資産勘定に振替える。



















(借方)造林費 160万円  (貸方)現 金 160万円
期末には遣林費や保育費は次の如く林木育成資産勘定
にこれを振替えるのは②の仕訳の場合と同様である。
(借方)林木育成資産 160万円 (貸方)造林費 160万円
再造林の実際費用と見込費用との差10万円については
次のように期末整理記入する。













を造林するとき,そして例えば200万円を要したとする  5)沼田善夫:東大演報 66 55～108(1978)
と,①～④までの仕訳は同じであるが,①の仕訳は次の  6)木村重義編:体系会計学辞典 ダイヤモンド社 東
ようになる。 京 (1969)pp.59～62
(借方)造林費 200万円  (貸方)現 金 200万円  7)山下勝治
期末には次の如く振替えるのは②の仕訳の場合と同様   京 (1966)
である。 8)沼田善夫
(借方)林木育成資産 200万円 (貸方)造林費 200万円  9)沼田善夫
5)育成中の林木の販売価額 (伐採価)を財務諸表 10)野村進行
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に表示する必要のある場合について,その方法にはいく    (1975)pp.249～250
つか考えられるが,本稿ではこの点については省略する。 11)野村進行 :前掲書 p.216
12)野村進行 :前掲書 p.224
13)吉田正男 :理論森林経理学 成美堂書店 東京
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